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試 料 と 方 法
検討に使用した大山倉吉軽石の試料は,大山の東方約 17 1qllに位置する倉吉市中野の露頭で
採取した (図1,図2)。ここは,DKPの分布主軸上にほぼあたっている。露頭下部から大山生
竹軽石 (DNP:層厚40 cm+),褐色ローム (32 cm),大山関金軽石 (DSP:19 cm),褐色ロー
ム (12 cm),大山倉吉軽石 (DKP:350 cm),褐色ローム (50 cm),偽ホーキ火山砂 (Nh:8
cm),クラックの発達する褐色ローム (97 cm),姶良Tn火山灰 (AT:18 cm),下のホーキ火
山砂 (Sh i 21cm),オドリ火山砂 (Od:30 cm),上のホーキ火山砂 (Uh i20 cm)が累重し,
表層はクロボクが覆っている。このほか,NhとATとの間の褐色ローム中に,約20(?の厚さ
で軽石粒が散在する層準が見られるが,水平的な連続性は悪く,DKPに出来する軽石の二次的
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lllllllla□b ttc ttd tte ttf ttg延薪 前
図3 中野露頭の柱状図とキュリー温度測定結果および重鉱物升紙結果
(柱状図右の数字は試料番号.テフラの記号および黒丸の大小は本文参照。)
a:クロボク b:褐色ローム c:火山灰 di火山砂 e:火山砂 (フォー ルユニットによる縞目)f:軽石 g:クラック












































































a:試キ半No 3 biNo.7 c:No,13
1:ヘモイルメナイト (α相)2:チタノマグネタイト (β相)
3:選別前原試料
化曲線を示 し,主相 と副相はそれぞれ 426,107°C(試料 No。17),429,119°C(No.18),429,
120°C(No.19)のキュリー温度をもつ。再堆積 DKPから得 られるキュリー温度は,DKP本
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Absttact
Tlleve■ical val・iatoins ofheaw mineralassemblage alld hermomttnetic propett offerromagneic ?nerals
were exalnined on he Daisen Kurayoshi Pumice(DKPJ.The DKP is a late Pleittocene Mdespread tephra in
Japan. Atthe eastern foot of Mt Daisen apalt 17 1unとom emp■on c ter,3.5 m ttick DKP were divided into
柿祀lve hOri2ons and specirnens were correcttd arom each hori2on  At the investigattd outt・rop,the DKP is
accompaniedbyhinvolcanic ashlayer atits base alad coveredbyvolcanic soil oOam). In hiS Volcallic soil,he
Nh volcanic sand layer and a layer of pun?ce gr ins rew rked fro■l th  DKP are intercalated  Tlle
specirnens of an these layers were also corrected and exanined.
Tlle DKP has biotite,hornblende,olt140pyrOxene,titanomagnetite and hemolmenle as heav nlineral
components  A/1odal composition is unique in the DKP except its lowest part.  Frona the hin volcanic ash
layer to he main part of DKP ttrougll he lolvest part of DKP,he systematic mod』variation is recognizable;
the decrease in hornblende and increase in orthopyroxene.
Tlle Cutte ttmperatures oftitanomagneite(429±4°⑥ alad hemOilmenite(108±10°C)measured byhermo
magnedc balance are also uniquein the DKP exceptits uppermostpart.Inthe uppermostp? ofDKP, he Curie
temperaturesofbothtitanomagnetiteandhemoilmenittaresystemaicallyvariedtohigherttmperature;446°C
and 147°C respecively
Tllere are no correspondance beⅢv en vertical variaion of heavy■lineral assemblage and that of thermo―
magneic property.

